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Snow velvet x Rosa Van Lima
Snow Velvet x Rosa Van Lima
Snow velvet x B■ue Diamond
Trave■r x NOwich canary
Traveler x Nowich canary
Traveler x Rosa Van Lェma
Traveler x Rosa Van Lェma
Trave■r X Rosa Van Liha
Prof. Goudrェan X Red Radiance
Prof. Goudrian x Red Radiance
Prof. Goudrian X Va■eria
Fr■endshiP x Ravanesuku
FriendshiP x Nowich canary
FriendshiP x Blue diamond
Nowich canary x valeria
FaiyatOraku X 31ue dialnond
Si■hOuette x ToPaz
Red Radiance X Now■ch canary
Trave■r (seedling)
Sa■mOn′s G■ory x BOnpeュ■
Prof. Goudrian x Pinkpropehter★
Profo Goudrian x sPic and span
prof. coudrian X Lime Light
PrOf. Goudr■an X App■e Blossom
Hawaェェ   x  NOwェch canary
Lime Light x oreng Go■d★
Litoru suram■ x lwhite Friendship
Litoru suraIR・ X Apure Brosamu
October Sky x Ace Wondor■
Size of fiower    300 ....  3.5 - 4.5 inch
400 ....  4.5 - 5.S inch
500 ....  5。5 inch
竹 内 芳 親・遠 山 正 瑛
である。切花の輸送にも強く切花用としてとくに期待さ  種を行ない,一応の結果を得たので第 1報として報告す
れる。                          る。
車… …トラベラーよりも車丈,草姿ともに大きくが   1. グラジオラスの育種目標は,lll耐病 性 であるこ
っちりした感がある。                 と。121増殖率,球根肥大の良いこと。俗)花色花型に特徴
球根……型状は球形腰高の丸い球根で色沢も良い。  のあること。14)生花に適すること。(51促成および抑制に
大球性で繁殖も良く,フザリューム。バイラス病にも強  適すること。以上の5点を目標に選抜した。
い。                           2. 交配用親品種95品種を用い,1966/f,56組,1%7
0)用途ならびに総評               年,129組,1998年,291組,1969年, 271組, 1970年,
切花用品種として特に優れている。花壇用にも草姿良  280組,1971年,260組,の交配を行なった。
く風に対しても強い。球根生産は容易で増殖性も良くい   る。 1966年,1967年の交配の中か ら54系統を選抜しそ
わゆる作り易い品種と言える。              の特性調査,第1表を行なった。
1968Tアポロ (APollo)と命 名 し目下 増 殖中であ  4.選抜種54の中から育成番号,B・FO-24をアポロ
る。                           (Apollo)と命名した。
Ⅳ 摘    要
1966年から,グラジオラスの新品種育成のため交雑育
Sum44ary
The cross―breeding for gladioluses took place from 1966. Results are suHェmarized in the ft・11-
owing:
1. In breeding, we aimed at the follo、ving PointSi diSease resistance, mutiplication and thicke―
ning of bulb, color and shape of flower, adaptability for cut だlowers, and suit2bility tor tOrcing
or retarding culture.
2. 95 varieties were used for the hybridizatio■. 56 combinations hvere crossed in 1966, 129 in
1967, 291 in 1968, 271 in 1969, 280 in 1970 and 260 in 1971.
3. 34 strains were Selected fro■■ th  combinations in 1966 and 1967 and their characteristics are
shown in Tablel. The new variety which the breeding produced was numbered B. FO-24 and
named ``APollo''
